



















2 Public Law Projectによる実態調査
Ⅲ 環境領域における司法審査請求の実態
1 Ole. W. Pedersenによる分析
2 環境行政訴訟の特徴と認容率との関係
おわりに






（１） UNECE Convention on Access to Information Public Participation in De-



















訟の一類型である「司法審査請求（claim for judicial review）」へのアクセ





















































（４） Richard Moules, Environmntal Judicial Review,（Hart Publishing 2011）
114.
（５） Richard Macrory, ‘Study on the Implementation of Articles 9.3 and 9.4
















































（９） David Woolley QC, John Pugh-Smith, Richard Langham and William Up-






























裁判所（Royal Court of Justice）内の高等法院女王座部（Queen’s Bench







Bell, Donald McGillivray and Ole. W. Pedresen, Environmental Law,（9th


























（控訴審）は控訴院（Court of Appeal），上告審は 高裁判所（Supreme














































































（19） R v Inland Revenue Commissioners, ex p Preston［1984］UKHL 5,［1985］
AC 835（HL）852. において Lord Scarmanが「司法審査による救済は他の
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land）Regulations 2006, SI 2006/1380）８条が，土壌汚染改善通知につい
て，その相手方が大臣に対して提訴することを，2016年環境許可（イング
ランド及びウェールズ）規則（Environmental Permitting（England and
Wales）Regulations 2016, SI 2016/1154）31条が，環境許可の拒否等につ
いて，申請者が規制当局に対して提訴することをそれぞれ認めている。
裁判所への提訴を定めている規定もあり，例えば，1990年都市農村計画






























































（21） ibid., para 7.










年 合計 民事（出入国管理・難民認定関連） 民事 刑事 不明 終了件数 終了率
小計 上級審判所への移送 （その他）
2000 4238 2151 0 1727 348 12 4236 100％
2001 4722 2414 0 1956 344 8 4720 100％
2002 5371 3280 0 1812 276 3 5371 100％
2003 5938 3845 0 1810 282 1 5938 100％
2004 4200 2219 0 1667 314 0 4198 100％
2005 5355 3139 0 1926 290 0 5354 100％
2006 6421 4069 0 2036 315 1 6421 100％
2007 6685 4344 1 2030 311 0 6682 100％
2008 7093 4609 1 2137 346 1 7087 100％
2009 9098 6650 3 2099 345 4 9094 100％
2010 10551 8159 11 2025 367 0 10548 100％
2011 11360 8878 43 2117 363 2 11360 100％
2012 12430 9966 153 2079 384 1 12421 100％
2013 15592 13141 3764 2178 273 0 15580 100％
2014 4065 1900 118 1897 268 0 4062 100％
2015 4681 2668 80 1750 262 1 4615 99％
2016 4301 2484 60 1597 220 0 4181 97％
2017 4196 2258 66 1719 219 0 4033 96％
2018 3595 1802 66 1584 209 0 3409 95％
2019 3383 1640 60 1571 171 1 3053 90％
2020 2170 884 21 1169 117 - 1125 52％
























































（26） Ministry of Justice, ‘Pre-action Protocol for Judicial Review’,（17 Septem


















2014 3200 79％ 672 17％ 2463 61％ 65 2％
2015 3720 79％ 642 14％ 2977 64％ 101 2％
2016 3254 76％ 580 13％ 2624 61％ 50 1％
2017 3303 79％ 659 16％ 2595 62％ 49 1％
2018 2706 75％ 615 17％ 2043 57％ 48 1％
2019 2556 76％ 543 16％ 1969 58％ 44 1％
2020 1103 51％ 287 13％ 782 36％ 34 2％


































































2014 511 13％ 142 3％ 341 8％ 28 1％
2015 515 11％ 165 4％ 326 7％ 24 1％
2016 563 13％ 163 4％ 371 9％ 29 1％
2017 573 14％ 169 4％ 374 9％ 30 1％
2018 492 14％ 144 4％ 327 9％ 21 1％
2019 432 13％ 131 4％ 287 8％ 14 0％
2020 129 6％ 39 2％ 84 4％ 6 0％


















2014 4065 3200 814 20.0％ 25.4％
2015 4681 3720 807 17.2％ 21.7％
2016 4301 3254 743 17.3％ 22.8％
2017 4196 3303 828 19.7％ 25.1％
2018 3595 2706 759 21.1％ 28.0％
2019 3383 2556 674 19.9％ 26.4％
2020 2170 1103 326 15.0％ 29.6％
（出典）Ministry of Justice, Civil Justice statistics quarterly : July to September 2020（3 De-
cember 2020）, Table 2.1., 2.2. を基に筆者作成。
（注）2020年は１月から９月までの統計である。















2014 814 20％ 398 155 4％ 219 5％ 24 1％
2015 807 17％ 384 159 3％ 195 4％ 30 1％
2016 743 17％ 341 142 3％ 184 4％ 15 0％
2017 828 20％ 334 130 3％ 187 4％ 17 0％
2018 759 21％ 291 119 3％ 161 4％ 11 0％
2019 674 20％ 226 96 3％ 114 3％ 16 0％
2020 326 15％ 38 9 0％ 18 1％ 11 1％
（出典）Ministry of Justice, Civil Justice statistics quarterly : July to September 2020（3 De-














































（28） Ministry of Justice, Civil Justice statistics quarterly : October to December
2014（5 March 2015）5.
（29） Tom Hickman and Maurice Sunkin, ‘Success in Judicial Review : The



















2 Public Law Projectによる実態調査













2014 374 155 41.4％ 219 58.6％
2015 354 159 44.9％ 195 55.1％
2016 326 142 43.6％ 184 56.4％
2017 317 130 41.0％ 187 59.0％
2018 280 119 42.5％ 161 57.5％
2019 210 96 45.7％ 114 54.3％
2020 27 9 33.3％ 18 66.7％
（出典）Ministry of Justice, Civil Justice statistics quarterly : July to September 2020（3 Decem-












































（31） Varda Bondy and Maurice Sunkin, The Dynamics of Judicial Review Liti-
gation : The resolution of public law challenge before final hearing,（Public Law
Project 2009）.
（32） Varda Bondy, Lucinda Platt and Maurice Sunkin, The Value and Effects
of Judicial Review : The Nature of Claims, their Outcomes and Consequences,
（Public Law Project 2015）.


































（出典）Varda Bondy, Lucinda Platt and Maurice Sunkin, The Value and Effects of Judicial
Review : The Nature of Claims, their Outcomes and Consequences,（Public Law Pro-
ject 2015）の調査を基に筆者作成。

















































（36） Ministry of Justice（n 22）.
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（37） Bondy & Sunkin（n 31）39. なお，インタビュー調査については，榊
原・前掲注（13）114119頁参照。
（38） Bondy, Platt & Sunkin（n 32）12.















































（出典）Varda Bondy and Maurice Sunkin, The Dynamics of Judicial Review Litigation :






















501 236 47.1％ 265 52.9％
（出典）Varda Bondy, Lucinda Platt and Maurice Sunkin, The Value and Effects of Judicial Re-
view : The Nature of Claims, their Outcomes and Consequences,（Public Law Project













































件数 比率 件数 比率
出入国管理・難民認定 139 70 50.4％ 69 49.6％
刑務所 72 28 38.9％ 44 61.1％
都市農村計画 45 14 31.1％ 31 68.9％
コミュニティ・ケア 31 17 54.8％ 14 45.2％
出入国管理（難民認定以外） 26 8 30.8％ 18 69.2％
雇用 19 8 42.1％ 11 57.9％
警察 13 3 23.1％ 10 76.9％
許認可 12 7 58.3％ 5 41.7％
年齢査定が争点となった出入国管理・
難民認定
12 7 58.3％ 5 41.7％
裁決 11 4 36.4％ 7 63.6％
公共サービス 11 4 36.4％ 7 63.6％
住宅 10 2 20.0％ 8 80.0％
法律扶助 10 4 40.0％ 6 60.0％
通商産業 9 2 22.2％ 7 77.8％
その他 81 43 53.1％ 38 46.9％
合計 501 221 44.1％ 280 55.9％
（出典）Varda Bondy, Lucinda Platt and Maurice Sunkin, The Value and Effects of Judicial
Review : The Nature of Claims, their Outcomes and Consequences,（Public Law Project
2015）65, Table 1A. を基に筆者作成。
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Ⅲ 環境領域における司法審査請求の実態
次に，環境行政訴訟の「 終審理段階」における裁判所の判断に着目し





1 Ole. W. Pedersenによる分析
（1）環境行政訴訟における認容率
















（43） Ole. W. Pedersen, ‘A Study of Administrative Environmental Decision-













































































第１審で確定 控訴審で確定 上告審で確定 合計
件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率
認容（一部認容も含む） 48 35.8％ 12 18.75％ 4 44.4％ 64 30.9％
棄却 86 64.2％ 52 81.25％ 5 55.6％ 143 69.1％
合計 134 100％ 64 100％ 9 100％ 207 100％
（出典）Ole. W. Pedersen, ‘A Study of Administrative Environmental Decision-Making be-

















































（出典）Ole. W. Pedersen, ‘A Study of Administrative Environmental Decision-Making be-
fore the Courts’［2019］31 Journal of Environmental Law 79. を基に筆者作成。
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第１審 33.3％ 37.8％ 27.5％ 26.3％
控訴審 12.5％ 13.3％ 10.5％ 23％
（出典）Ole. W. Pedersen, ‘A Study of Administrative Environmental Decision-Making be-































































































































































































ウェールズ）規則（Town and Country Planning（Environmental Impact
Assessment）（England and Wales）Regulations 1999, SI 1999/293）」に反
して違法であるとして原告である競業者が司法審査を請求した R（on the

















（64） Council Directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of the
effects of certain public and private projects on the environment［1985］OJ
L175/40.
（65）［2005］EWCA Civ 782.
（66） Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council
of 13 December 2011 on the assessment of the effects of certain public and













件数 認容件数 認容率 件数 認容件数 認容率
全体 134 48 35.8％ 55 8 14.5％
EU法関連 75 26 34.7％ 41 6 14.6％
（出典）Ole. W. Pedersen, ‘A Study of Administrative Environmental Decision-Making






































































































































































（Advisory Committee on Pesticide）の答申を受け入れ，王立環境汚染委
員会（Royal Commission on Environmental Pollut
（82）
ion）の勧告を拒否した
ことが不合理であると主張し司法審査を請求した R（on the application of























（84） Council Directive of 15 July 1991 concerning the placing of plant protec-
































ter Fisheries Act 1975）の改正等によって許可の更新の条件として漁獲量
制限を受けたことから，漁獲量の制限を設けた環境庁の決定が不合理であ
り，欧州人権条約の保障する財産権の侵害に当たると主張し，環境庁を相





原告の訴えを認容したことに対して，控訴審の Beatson L J.は，「（第１審
の）裁判官が，多くの問題について，知識に基づいた推測を行おうとした
（85）［2009］EWCA Civ 664., para 76.















































（89）［2016］EWCA Civ 564., para 67.
（90） ibid., para 69.
（91） Moules（n 4）37.
（92） Ceri Warnock and Ole. W. Pedersen, ‘Environmental Adjudication : Map-
ping the Spectrum and Identifying the Fulcrum’［2017］PL 643.
（93） Richard Macrory and Michael Woods, Modernising Environmental Jus-









































































































































グケースである R v Inland Revenue Commissioners, ex p National Federation





適格判断に大きな影響を与えた R v Somerset County Council and ARC





































































































































countability after Brexit（UCL 2017）12.
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The Effectiveness of Environmental Judicial Review
in the UK
Akitomo HAYASHI
In the United Kingdom, environmental judicial review is considered to
be crucial to protect the environment and the courts have developed a lib-
eral approach with regard to the standing requirement. Even if they adopt
such an approach, however, environmental protection will not be achieved
unless the court find in favour of claimants at the final hearing stage. This
article examines how environmental judicial review works effectively to pro-
tect individual rights and interests and to uphold general public right to law-
ful environmental administrative decisions, focusing on final outcomes of
the cases.
To examine the effectiveness of environmental judicial review, this article
focuses on various empirical researches conducted in the United Kingdom.
First, this article analyzes the official statistics of the Ministry of Justice re-
garding the claim for judicial review, and then examines the findings of a
study by the Public Law Project. Finally, the effectiveness of environmental




















728（728） 法と政治 72巻 1号 （2021年 5月）
